




AFFECTIVE REACTIONS IN COMPETITIVE AND 
NON-COMPETITIVE SITUATIONS IN PHYSICAL 
EDUCATION CLASSES
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The aim of this study is to analyze students’ affective reactions 
in competitive and non-competitive situations in physical 
education classes. The nature of this study is descriptive and 
utilizes a qualitative approach. The sample consisted of 43 sixth 
grade students, 26 girls and 17 boys, observed in three different 
situations. The results demonstrated that class organization based 
on a methodology that prizes competition leads to a predominance 
of excluding reactions among students. 
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1 INTRODUCTION
The growth of aggressiveness among children during daily 
school interactions has become a problem in the community 
inside and outside of the school limits. However, until the 
beginning of the 21st century, this phenomenon had been 
seldom studied. Sposito (2001, p. 87) stated that “even though 
it has just started, this increase in aggressiveness indicates an 
important portrait of the phenomenon in Brazil, showing the 
main modalities”.
In recent years, a significant number of studies have confirmed 
the increase in student aggressiveness at school (CANDREVA et al., 
2009; BECKER et al., 2012). The various debates have raised on 
November 22, 2011 Law No. 6084, signed by the governor Sergio 
Cabral, who creates the Program for Prevention and Awareness 
of Psychological Harassment and Violence in public and private 
schools in the state of Rio de Janeiro.
Sometimes understood as a characteristic inherent to human 
nature (FREUD, 1971, 1997) or as a necessary process for proper 
socialization (MEGARGEE; HOKANSON, 1976), acts of student 
aggression confirm a lack of actions with the purpose of developing 
greater feelings of comprehension. According to Aquino (1998, p. 
7-8), the idyllic school image as a space for thought development 
“seems often to have been substituted by a diffuse view of small 
civil battles”. This author challenges us with the question: how to 
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This study’s main purpose is to analyze and compare 
students’ affective reactions in three contexts. The first context 
is characterized as being predominantly competitive, the second, 
as a predominantly non-competitive situation and the third as a 
combination of competitive and non-competitive elements. 
2 METHODOLOGY
Forty-three students participated in this study, 26 girls and 
17 boys, with ages varying from 10 to 12 (mean of 10.93 years). 
The students were in the sixth grade at a private Middle School 
located in the north zone of Rio de Janeiro city.
Participatory observation was used for data collection. Twelve 
classes were assigned to the following experimental situations: a 
set of four classes predominantly based on competitive activities; 
a second set of four classes focused on non-competitive activities 
and a third set of four classes combining competitive and non-
competitive elements.
Classes were conducted in conjunction with the regular 
teacher, who promptly accepted the challenge proposed by the 
researcher concerning the observation of children’s reactions in the 
three different contexts. All of the affective responses were noted.
This is a descriptive study with a qualitative approach. 
Students’ affective reactions were described and then categorized. 
On the observation sheet used, students’ reactions were registered 
every minute. 
Afterwards, these reactions were categorized according 
to the following recommendations of Bardin (1977): a reaction 
cannot be in more than one category as the categories are 
constituted in a way that does not allow the described reactions 
to have different meanings. Additionally, the categories were 
created a posteriori (i.e., after the analyses) so as to adapt to 
the data gathered. The researchers also strived for objectivity 
and fidelity when establishing category criteria, so that each 
affective reaction would correspond to the category.
Two classifications of student reactions were constructed: 
including and excluding reactions. Within the first construct 
are the following categories: quiet game, motivation, laughter, 
interest and jokes without humiliation. Within the second 
group are the following categories: shouts/insults, humiliation/
bad jokes, physical violence, exclusion, threat/discussions/
complaints and disorder.




3 PROCEDURES TO MAXIMIZE RELIABILITY
Thomas, Nelson and Silverman (2007) pointed out that 
researchers provide evidence of reliability of the study in several 
ways. Among them were used: 
 a) prolonged engagement: during the first month of classes, 
the researcher provided extended time on site for students 
to accept as a member of the group, acting in conjunction 
with the classroom teacher in order to understand the daily 
activities of school and class;
b) dense and rich description of the environment and context 
in which the activities were developed; and 
c) criterion was used to check the participants, where 
students received the results and were able to reflect on the 
affective reactions that arose during the 12 classes.
Ethical issues
Parents were informed of the content of the research 
objectives, ethical issues related to anonymity, information, and 
also about not mandatory to participate, and that could give up at 
any time. After the clarification, was delivered to them the Term of 
Consent (IC), in order to comply with Resolution 196/96 from Brazil.
4 THEORETICAL APPROACH
Some authors have discussed this situation in 
relationship to the setting of Physical Education classes at 
school. Lippelt (2004) identifies three violence types that may 
occur during class: physical, verbal and symbolic. Guimarães 
(1994) analyzes the symbolic violence in classes through the 
observation of public school students. Bróglio (2003) identifies 
the occurrence of aggressiveness during classes as sometimes 
being explicit and other times more subtle. This author also 
shows that the interaction between teacher and student and 
the ways in which activities are carried out also play key roles 
in aggressiveness.
Recommendations have been proposed to counterbalance 
the competitive aspects of the classroom based on what was 
presented in Bróglio’s research. However, many times, their efforts 
are criticized because they do not take into consideration aspects 
of real life, which often are not based on cooperative, recreational 
or aesthetic actions. 
Roberts (1992) points to the emphasis on student 
performance as a likely consequence of physical activities due to 
the nature of the competitive situation, which explicitly compares 




performance and equates victory with success. In his opinion, this 
kind of environment is conducive to disrespectful and even unfair 
reactions in search of victory at any price. 
Korsakas (2002) says that the development of a competitive 
environment is connected to the view that the main goal of 
sport activities is the elevation of the winners’ social status, as 
well as the search for external compensations, such as prizes 
and social prestige. 
According to Soller (2003), Physical Education classes are ideal 
opportunities to practice cooperation; however, these classes are 
not the only situations in which teachers can promote cooperation 
because the idea is that the entire school setting should facilitate 
collaboration among students.
Physical Education at school has a long theoretical-pedagogical 
tradition in education. The literature shows that playful and 
cooperative activities favor the development of intelligence as well 
as physical, intellectual and scholarly characteristics. Additionally, 
this type of activity may help thought construction as developed in 
a spontaneous and pleasant way (BETTI; ZULIANE, 2002).
Candreva et al. (2009, p. 1) affirms that games can be one 
way of dealing with aggressiveness “since through game the child 
plays and, inside this imaginary world, positive attitudes can be 
constructed and creativity can be stimulated, allowing for the 
transformation of reality”.
Bento (2006, p. 14) agrees, saying that “like it or not, 
competition and rivalry are the soul and engine of sport and life”. 
Ferraz (2002) mentions that competition itself is not inherently 
good or bad; rather, competition is what we make of it. Barbieri 
(1999) affirms that in sport competitions, even in educational 
settings, individualism, rivalry, antagonism, tension, contraction, 
confinement and psychological pressure influence the tone of 
interactions and shape the relationship between the participants. 
According to Gaya and Cardoso (1998), a flaw exists in the 
educational setting when the values of selectiveness, individualism 
and the importance of victory are emphasized such that individual 
needs and capabilities are disrespected.
Bracht (2005) is not in favor of modern sports when they 
are treated as products of a linear process of development 
from old time practices. He believes that sport can be 
understood as a means to promote work force production 
through stabilization and to reduce social tensions. However, 
the State prizes highly productive and competitive sport 
practices as elements of control. 
Kunz (1994, p. 18) seems to be very pessimistic. His opinion 
is that even those who defend the value of sport recognize the 




narrow bond that it keeps with capitalist structures, but it is 
impossible “to clean it” since it would bring “significant losses to 
the economic system that fosters it”.  
Stigger (2001) referring to those linked to critical sport 
sociology who emphasize a sport monoculture existence, 
represented by the productive sport hegemony, says that these 
authors interpret the sport “only as a result of the processes 
of society’s industrializing, capital domination and dominant 
ideology” (Ibid., p. 71). Stigger searches for a way to implement 
competitive activities at school through leisure within a 
multicultural perspective.
Lovisolo (2001) affirms that some level of competition 
in Physical Education activities needs to be present at school. 
Nevertheless, he believes that the main goal should not be 
competition itself. Competitive activities should be integrated within 
the pedagogical ethos of the school and not as an extra activity. 
Machado (1995, p. 127) says:
To omit competition in a society for which 
it is a central part of its nature is to create a 
contrived situation that will lead to the enforced 
acquisition of abstract situations, creating or 
increasing maladjustments, marginalization and 
conflicts in relation to the social reality in which 
individuals actually live.
According to Reverdito et al. (2008), school competitions can 
increase responsibility and the educational abilities of the student; 
the exposure of children to challenging situations can help to 
bolster their individual capabilities.
5 RESULTS
The first group (G1) of four classes participated in two 
predominantly competitive sport matches: one of indoor soccer 
and the other of handball. The second group (G2) of four classes 
was exposed to recreational activities and was considered to 
be the one with predominantly non-competitive activities. 
The third group (G3) of four classes experienced activities with 
both competitive and non-competitive elements. In the first 
part of the G3 classes, students participated in sport activities 
(indoor soccer and handball) and, in the second part, they 
participated in recreational activities.




Board 1: Frequency of including reactions
Categories/Class groups G1 G2 G3
Quiet game 3 6 0
Motivation 3 6 6
Laughter 0 33 24
Interest 0 6 15
Jokes without humiliation 1 6 9
Total 6 57 54
Font: The authors (2013)
Board 2: Frequency of excluding reactions
Categories/Class groups G1 G2 G3
Shouts/Insults 21 0 6
Humiliation/Bad jokes 12 0 6
Physical violence 9 0 0
Exclusion 9 0 3
Threat/Discussions/Complaints 15 0 3
Disorder 12 6 0
Total 78 6 18
Font: The authors (2013)
The analysis of G1 in Tables 1 and 2 reveals that only 6 
including reactions (7%) were noted from the total of 84, and 78 
reactions recorded were classified as excluding (93%). In G1, most 
reactions recorded were classified as Shouts/Insults (Table 2). 
The analysis of G2 shows that only 6 reactions were excluding 
ones (10%) and 57 were including reactions (90%), from a total of 
63 reactions. The category with greatest number of occurrences 
was Laughter (Table 1).
For the third group, G3, out of 72 reactions, 18 were excluding 
(25%), and 54 were including (75%). The category with the greatest 
number of occurrences was Laughter (Table 1).
6 DISCUSSION
Three ambiences were co-created to effect the remarks 
during physical education classes. The results demonstrate that 
the competitive atmosphere showed predominance of excluding 
reactions. In fact, the percentage of excluding reactions, 93%, 
shows that part of the literature review found. Lippelt (2004) had 
already identified three types of violence in general classes: verbal 
violence, physical violence and symbolic violence. In this study, we 




focus on the physical education classes at the expense of other 
subjects. The results confirm Lippelt when we put students in an 
environment of intense competition.
Although Bróglio (2003) have identified subtle forms of 
aggression in the classroom in general, in this study we observed 
explicit forms of aggression when students participated in 
competitive activities in physical education classes.
It became clear that there is a reproduction of the worst 
occurring in ambiences of competitive sport, which confirms the 
studies of Roberts (1992) and Korsakas (2002).
On the other hand, uncompetitive and ambiences that 
combining cooperation and competition showed high percentages 
of affective reactions inclusive. Thus it confirms the possibility of 
using cooperative activities in conjunction with the competitive 
process to leverage critical awareness in relation to reality.
7 CONCLUSION
Violence in our society has been a theme for reflection in 
several sectors. This study attempted to analyze affective reactions 
in predominantly competitive and non-competitive situations in 
Physical Education at school. 
The analyses show that class methodology that prizes 
competition results in the predominance of excluding reactions 
among students. The identification of these reactions is important 
for the teacher’s ability to promote discussion and actions that 
can neutralize violence and exclusion. However, the lack of 
focus, description and interpretation concerning these excluding 
reactions can lead to fixed situations that will be repeated in the 
classroom environment.
It was revealed through this study that the organization, 
nature and goals of activities performed during Physical Education 
classes have a direct influence on the students’ affective 
reactions. Class organization that prizes competition generates 
a greater frequency of excluding reactions compared to other 
organizational forms. 
In fact, the problem is not effectively dealt with by 
denial. It is necessary to search for alternatives to these 
educational dilemmas.
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Este estudio tiene por objeto analizar reacciones emocionales de 
estudiantes en situaciones competitivas y no competitivas en las 
clases de educación física. Este es un estudio de enfoque descriptivo 
y cualitativo. La población fue constituida por estudiantes de 
sexto año de la escuela primaria. La muestra se compone de 43 
personas, 26 niñas y 17 niños. Los estudiantes fueron observados 
en tres contextos. Los resultados muestran que la organización de 
clases, basada en una metodología que favorezca la competición 
implica un predominio de la de la conducta excluyente.
Palabras clave: Educación Física. Competición. Inclusión.
REAÇÕES AFETIVAS EM SITUAÇÕES 
COMPETITIVAS E NÃO-COMPETITIVAS NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Este estudo tem por objetivo analisar reações afetivas de alunos em 
situações competitivas e não-competitivas em aulas de educação 
física escolar. Trata-se de um estudo de natureza descritiva e 
abordagem qualitativa. A população constituiu-se de alunos do 
sexto ano do Ensino Fundamental, composta por 43 sujeitos, 26 
do grupo feminino e 17 do grupo masculino. Os alunos foram 
observados em três contextos. Os resultados mostram que a 
organização da aula, com base em uma metodologia que privilegia 
a competição, implica predomínio de reações excludentes.
Palavras-chave: Educação Física. Competição. Inclusão.
RESUMO
1 INTRODUÇÃO
 O crescimento da agressividade entre crianças nas 
interações do cotidiano escolar tem se tornado um problema 
para as comunidades intra e extramuros escolares. Entretanto, 
REACCIONES AFECTIVAS EN SITUACIONES 
COMPETITIVAS Y NO COMPETITIVAS EN LAS 
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA




esse fenômeno até o início do século XXI fora pouco estudado. 
Sposito (2001, p. 87), em relação à temática, aduz: “apesar de 
ainda ser incipiente, a produção já traça um quadro importante do 
fenômeno no Brasil, mostrando as principais modalidades”.
 Nos últimos anos, o cenário se modificou bastante, um 
número significativo de pesquisas tem confirmado a preocupação 
crescente sobre o fenômeno da agressividade na escola (CANDREVA 
et al., 2009; BECKER et al. , 2012). Os diversos debates fizeram 
surgir, em 22 de novembro de 2011, a Lei nº 6.084, sancionada 
pelo governador Sergio Cabral, que cria o Programa de Prevenção e 
Conscientização do Assédio Moral e Violência nas escolas públicas 
e privadas do Estado do Rio de Janeiro.
Entendida por vezes como algo da natureza humana 
(FREUD, 1971, 1997) ou como processo da socialização 
(MEGARGEE; HOKANSON, 1976), a violência confirma uma 
carência de atividades, com o intuito de desenvolver um 
sentimento maior de compreensão. Para Aquino (1998, p. 7-8), 
a imagem idílica da escola como o espaço de fomentação do 
pensamento “parece ter sido substituída, grande parte das 
vezes, pela visão difusa de pequenas batalhas civis”. Este autor 
desafia com a pergunta: como se posicionar diante de tal estado 
de coisas?
No campo da Educação Física escolar, autores já se 
manifestaram em relação a essa situação. Lippelt (2004) identifica 
três tipos de violência nas aulas: a física, a verbal e a simbólica. 
Guimarães (1994) analisa a violência simbólica nas aulas, a partir 
das representações de alunos de escolas públicas. Bróglio (2003) 
detecta a ocorrência da agressividade nas aulas, ora de forma 
explícita ora de forma sutil. Esta autora mostra, também, que 
a interação professor-aluno e a forma como as atividades são 
desenvolvidas têm influência direta na agressividade.
Em relação ao que Bróglio (Ibid.) apresenta em sua pesquisa, 
principalmente no que concerne à forma como as atividades são 
desenvolvidas e a ocorrência de agressividade, propostas para 
contrabalançar os aspectos competitivos das aulas têm sido 
utilizadas. Entretanto, por vezes, esforços nesse sentido sofrem 
críticas por descartarem aspectos da vida real, que nem sempre se 
baseiam em atos cooperativos, recreativos, estéticos.
Este trabalho tem por objetivo analisar e comparar reações 
afetivas de alunos em três contextos. O primeiro contexto é 
caracterizado como predominantemente competitivo; o segundo 
como predominantemente não-competitivo e o terceiro contexto 
mescla elementos competitivos e não-competitivos.




2 CENÁRIOS COMPETITIVOS E COOPERATIVOS
Roberts (1992) aponta o clima orientado à performance 
como a mais provável de acontecer no desenvolvimento das 
atividades físicas, em virtude de a situação de competitividade 
explicitar a comparação de desempenhos e apresentar a vitória 
como sinônimo de sucesso. Para ele, um ambiente com essa 
orientação parece ser mais suscetível a reações desrespeitosas 
e até desleais em busca da vitória a qualquer preço.
Korsakas (2002) diz que a orientação a um ambiente 
competitivo está ligada à visão de que as atividades esportivas 
têm como finalidade primordial a elevação do status social de 
vencedores, bem como a busca por recompensas externas à 
atividade, como prêmios e reconhecimento social.
Segundo Soller (2003), as aulas de Educação Física 
escolar apresentam-se como espaço ideal para se trabalhar 
a cooperação, não exclusivamente, pois a ideia é que todo o 
universo escolar desenvolva aspectos cooperativos.
A Educação Física, no âmbito escolar, possui uma larga 
tradição teórico-pedagógica em estratégias de ensino. A 
literatura mostra que as atividades lúdicas e cooperativas 
favorecem o desenvolvimento da inteligência, os aspectos 
físicos, intelectuais e escolares; ajudam na construção do 
pensamento, visto que se desenvolvem de forma espontânea e 
prazerosa (BETTI; ZULIANE, 2002).
Candreva et al. (2009, p. 1) afirmam que o jogo pode ser 
uma das formas para se lidar com a agressividade, “pois por 
meio dele a criança brinca e, dentro desse mundo imaginário do 
brincar, podem ser construídas atitudes positivas, criatividade 
estimulada, podendo transformar a realidade”.
Bento (2006, p. 14) corrobora dizendo que, “gostando 
ou não, a competição e a concorrência são a alma e o grande 
motor do desporto e da vida”. Ferraz (2002) menciona que a 
competição em si não é boa ou má; ela é o que fazemos dela. 
Barbieri (1999) afirma que nas competições esportivas, mesmo 
no âmbito da educação, depara-se sempre com um contexto 
onde o individualismo, a rivalidade, o antagonismo, a tensão, 
a contração, a clausura, a pressão psicológica dão o tom e a 
forma do cenário das relações entre os participantes.
Para Gaya; Cardoso (1998) há falhas no aspecto educativo, 
quando se conserva todo um espírito de valorização da 
seletividade, do individualismo, da vitória, e não se respeitam 
as capacidades e necessidades individuais.
Bracht (2005) opõe-se ao esporte moderno quando este 
é tratado como fruto do processo linear de desenvolvimento 




desde as práticas antigas. Para ele, o esporte pode ser entendido 
como uma via de promoção da reprodução da força de trabalho, 
com um efeito estabilizador, de forma a atenuar tensões 
sociais. Dessa forma, o Estado privilegia a prática esportiva de 
alto rendimento, competitivista, no sentido de utilizá-lo como 
elemento de controle.
Kunz (1994, p. 18) mostra-se profundamente pessimista. 
Para ele, até os defensores do esporte reconhecem o estreito 
vínculo que o mesmo mantém com as estruturas capitalistas, 
sendo, desta forma, impossível “limpá-lo”, pois traria “sensíveis 
perdas ao sistema econômico que o fomenta”.
Stigger (2001, p. 71), referindo-se aos autores ligados à 
sociologia crítica do esporte – que enfatizam a existência de 
uma monocultura do esporte, representado pela hegemonia do 
esporte de rendimento – diz que o interpretam “apenas como 
resultado do processo de industrialização da sociedade, da 
dominação do capital e da ideologia dominante”. Sttiger busca 
uma via por meio do lazer e numa perspectiva multicultural 
para as atividades competitivas na escola.
Lovisolo (2001) afirma que na escola algum grau de 
competição nas atividades de Educação Física escolar terá de 
estar presente. Entretanto, para ele, o objetivo principal não 
deve ser a competição. As atividades competitivas deveriam 
estar articuladas ao projeto pedagógico da escola e não como 
atividade agregada.
Para Reverdito et al. (2008), as competições escolares 
podem se revestir de responsabilidade e educabilidade do 
sujeito; o oferecimento de situações desafiadoras para as 
crianças contribui para a afirmação de suas competências.
Omitir a competição numa sociedade que a mantêm 
em sua natureza, é criar um quadro artificial que 
levará à aquisição forçada de situações abstratas, 
servindo mesmo para provocar ou acentuar 
desajustamentos, marginalização e conflitos 
diante da realidade social em que vivem de fato. 
(MACHADO, 1995, p. 127). 
  
3 METODOLOGIA
Para o campo de pesquisa (lócus) foi escolhida uma 
escola do sistema municipal de ensino, da cidade Rio de 
Janeiro, localizada na zona norte.
Os sujeitos participantes foram 43 alunos, 26 do sexo 
feminino e 17 do sexo masculino, com idades compreendidas 




entre 10 e 12 anos (média de 10.93 anos). Os alunos formavam 
uma turma do sexto ano do Ensino Fundamental.
A amostra foi intencional (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 
2007), com os seguintes critérios: os alunos deveriam estudar 
na mesma turma desde o início do semestre letivo; as idades 
deveriam estar compreendidas na faixa dos 10 aos 12 anos e 
deveriam aceitar participar das 12 aulas programadas.
3.1 Coleta de Dados
Utilizou-se a observação participante para a coleta dos 
dados. 12 aulas foram ministradas sendo: um grupo de quatro 
aulas constituído de atividades predominantemente competitivas 
(torneio desportivo); um segundo grupo de quatro aulas com 
atividades predominantemente não-competitivas (atividades 
recreativas) e um terceiro grupo de quatro aulas composto por 
elementos competitivos (torneio desportivo) e não-competitivos 
(atividades recreativas).
As aulas foram elaboradas em conjunto com o professor 
regente da turma, que prontamente aceitou o desafio 
proposto pelo pesquisador, no sentido de observar as reações 
das crianças em três diferentes contextos. Todas as respostas 
afetivas foram anotadas.
 
3.2 Análise de Dados
Trata-se de um estudo de natureza descritiva e abordagem 
qualitativa. As reações afetivas dos alunos foram descritas e 
posteriormente categorizadas. Na ficha de observação, foram 
registradas as reações dos alunos a cada minuto.
Posteriormente, essas reações foram categorizadas como 
recomenda Bardin (1977): uma reação não poderia compor 
mais de uma categoria; as categorias foram construídas 
de forma a não permitir que as reações descritas tivessem 
significados e sentidos diferentes; as categorias foram criadas 
a posteriori, ou seja, após as análises, de forma a estarem 
adaptadas aos dados; buscou-se também objetividade e 
fidelidade, estabelecendo-se um critério para que cada reação 
afetiva compusesse a categoria.
Dois construtos foram elaborados para melhor 
compreensão, a saber: reações includentes e reações 
excludentes. No âmbito do primeiro construto estão as 
seguintes categorias: jogo tranquilo, motivação, risos, 
interesse, chiste sem humilhação. No segundo construto, 
apresentam-se as seguintes categorias: gritos/xingamentos, 




humilhação/zombarias, violência física, exclusão, ameaças/
discussões/reclamações, desordem.
3.3 Procedimentos para Maximizar a Confiabilidade
Thomas, Nelson e Silverman (2007) afirmam que os 
pesquisadores fornecem indícios de confiabilidade do estudo de 
diversas maneiras. Dentre elas, foram utilizadas: 
o engajamento prolongado: durante o primeiro mês de 
aulas, o pesquisador disponibilizou tempo prolongado no local 
para que os alunos o aceitassem como membro do grupo, atuando 
em conjunto com o professor regente, de modo a compreender as 
atividades cotidianas da escola e da turma; 
a descrição rica e densa do ambiente e o contexto onde as 
atividades foram desenvolvidas; e 
foi utilizado o critério de checagem pelos participantes, em 
que os alunos receberam os resultados encontrados e puderam 
refletir sobre as reações afetivas que surgiram durante as 12 aulas.
3.4 Procedimentos Éticos
Os pais ou responsáveis foram informados do teor da 
pesquisa, os objetivos, os aspectos éticos relacionados ao 
anonimato, as informações, e também sobre a não obrigatoriedade 
em participar do estudo, bem como que a qualquer momento 
poderiam desistir. Após os esclarecimentos, foi entregue a eles o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de forma a 
cumprir a Resolução 196/96.
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
O primeiro grupo (G1) de quatro aulas foi composto 
por dois torneios desportivos: um deles de futsal e o outro 
de handebol. Este grupo de aulas foi considerado como o de 
atividades predominantemente competitivas. O segundo grupo 
(G2) de quatro aulas foi composto por atividades recreativas 
e foi considerado como o de atividades predominantemente 
não-competitivas. O terceiro grupo (G3) de quatro aulas 
foi composto por atividades com elementos competitivos e 
não-competitivos. Na primeira parte das aulas do G3 foram 
desenvolvidas atividades desportivas (futsal e handebol); na 
segunda parte, atividades recreativas.




Quadro 1: Frequência de reações includentes
Categorias/Grupos de aula G1 G2 G3 
Jogo tranquilo 3 6 0
Motivação 3 6 6
Risos 0 33 24
Interesse 0 6 15
Chiste sem humilhação 1 6 9
Total 6 57 54
Fonte: Os autores (2013)
Quadro 2: Frequência de reações excludentes
Categorias/Grupos de aula G1 G2 G3 
Gritos/ Xingamentos 21 0 6
Humilhação/Zombaria 12 0 6
Violência física 9 0 0
Exclusão 9 0 3
Ameaças/ Discussões/Reclamações 15 0 3
Desordem 12 6 0
Total 78 6 18
Fonte: Os autores (2013)
Analisando-se as tabelas 1 e 2, referentes ao G1, das 84 
(oitenta e quatro) reações, apenas 6 (seis) foram includentes (7%) 
e 78 (setenta e oito) excludentes (93%).
A categoria com maior número de ocorrências foi: Gritos/
Xingamentos – ver tabela 2.
Analisando-se o G2, apenas 6 reações foram excludentes 
(10%) e 57 reações includentes (90%), num total de 63 reações. 
A categoria com o maior número de ocorrências foi: Risos – ver 
tabela 1.
No terceiro grupo, G3, das 72 reações, 18 (25%) foram 
excludentes e 54 (75%) includentes. A categoria com a maior 
frequência foi Risos – ver tabela 1.
5 DISCUSSÃO
Três ambiências foram cocriadas para efetivar as observações 
durante as aulas de educação física. Os resultados demonstram 
que a ambiência competitiva apresentou predominância de 




reações afetivas de exclusão. De fato, o percentual de reações 
afetivas de exclusão, 93%, evidencia o que parte da revisão de 
literatura encontrou. Lippelt (2004) já havia identificado três tipos 
de violência nas aulas em geral: a violência verbal, violência física 
e violência simbólica. 
 Neste estudo, foram focalizadas as aulas de educação física 
em detrimento das outras disciplinas. Os resultados confirmam 
as conclusões de Lippelt (Ibid.) quando colocamos os alunos num 
ambiente de grande competição.
 Apesar de Bróglio (2003) ter identificado formas sutis de 
agressividade nas aulas em geral; neste estudo, observaram-se 
formas explícitas de agressividade quando os alunos participaram 
de atividades competitivas nas aulas de educação física.
 Ficou claro que há uma reprodução que ocorre de pior em 
ambiências competitivas do esporte, o que ratifica os estudos de 
Roberts (1992) e Korsakas (2002).
 Por outro lado, as ambiências não-competitivas e aquela 
que combinava competição e cooperação, apresentaram 
percentuais elevados de reações afetivas includentes. Desta forma, 
ratifica-se a possibilidade de utilização de atividades cooperativas 
em conjunto com as competitivas para alavancar o processo de 
consciência crítica em relação à realidade.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência na sociedade tem sido mote de reflexão em 
diversos setores. Este estudo buscou analisar reações afetivas 
em situações, predominantemente, competitivas e não-
competitivas no âmbito da Educação Física escolar.
As análises mostram que a organização da aula, com 
base numa metodologia que privilegia a competição implica 
predomínio de reações excludentes. A identificação dessas 
reações pode ser importante para a atuação do professor 
na promoção do debate e de ações que desnaturalizem a 
violência e a exclusão. Entretanto, a não focalização, descrição 
e interpretação dessas reações excludentes podem gerar 
a construção de hábitos situados, que se reproduzirão e se 
fixarão no grupo.
Constatou-se que a organização, natureza e objetivos das 
atividades desenvolvidas durante a aula têm influência direta 
nas reações afetivas dos alunos.  Desta forma, a organização da 
aula com base em metodologias que privilegiam a competição 
acarreta uma frequência maior de reações excludentes se 
comparada a outras formas organizacionais.




De fato, não se lida com o problema negando-o. Há de se 
buscar alternativas para os impasses no campo da educação.
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